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目的：大学病院で働く 20 代後半の女性看護師が「夜勤を続けられるわけ」を記述し、キャリア支援について論じるこ
とである。
方法：看護職員配置基準 7 対 1 加算を取得する関東近郊の大学病院で 2 交代制勤務の夜勤に従事し、同一の一般病棟で
1 年以上働く 20 代後半の女性看護師 7 名に半構成面接を実施した。分析は修正版グラウンデッド・セオリー・アプロー
チを参考に行った。
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Abstract
Purpose: This study aimed to describe the reasons for female nurses in their late 20s working night shifts in university 
hospitals and to discuss requirements for providing career support.
Methods: A semi-structured interview was conducted with 7 female nurses in their late 20s working at general wards 
of university hospitals with a 2 shift employment system in the Kanto and surrounding regions of Japan where the 
ratio of patients to nurses was seven to one, determined according to the “basic hospitalization fees”  by the medical fee 
reimbursement system. The modified grounded theory approach was used for the analysis.
Results: The interview data suggested 41 concepts for the reasons why these female nurses in their late 20s work night 
shifts in university hospitals, and the concepts were consolidated into 11 subcategories and 4 categories: (1) “We get 
accustomed to night shifts, and we get through the duties by cooperation”; (2) “We wish to nurse patients with the skills 
we have learned during the night shifts”; (3) “Although we do not want to work night shifts, we continue because we are 
nurses”; and (4) “Nurses should work night shifts.”
Discussion: Female nurses in their late 20s who have been working in university hospitals need to learn skills of 
organization management related to night shifts work and to appreciate the value of nursing practices performed at 
night. These female nurses attempt to achieve a balance between their lives as females as well as nurses. They consider 
night shifts as a time-limited temporary work. Overall, they need the benefit of support to be able to continue working 






























































































　看護職員配置基準 7 対 1 を取得する関東近郊の大























































研究協力者は、すべて 25 歳～ 28 歳の女性看護師
7 名であった（表 1）。
婚姻等の関係を有する者は 3 名で、うち婚約者の
いる者が 2 名、夫のいる者が 1 名であり、妊娠・育
児をしている者はいなかった。また、夜勤経験年数
は 5 ～ 8 年、月平均夜勤回数は 4 ～ 8 回、一晩の実
質夜勤勤務時間は 17 ～ 19 時間、夜勤時の看護師数









































27歳 なし 5年目 病気で1ヶ月 4-5回 18.5時間 3人 13-16人 80分
27歳 なし 5年目 病気で1回 5-8回 18時間 5人 8-12人 95分




4-8回 19時間 4人 11人 130分
26歳 あり 4年目 なし 5-7回 17時間 3人 20人前後 90分
26歳 なし 5年目 なし 4-5回 18.5時間 4人 8人前後 100分
























































































表 2．大学病院で働く 20 代後半の女性看護師が「夜勤を続けられるわけ」として見出された概念・サブカテゴリ・カテゴリ
− 17 −
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